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日本英語音声教育史：P. A. Smithの
Notes on Practical Phonetics. について




高師）の外国人教師の Ralph G. Watkin
（１８７３～？）で，明治３１（１８９８）年頃のこ
とであったといわれる２）。これに続いたの





































































































































































ある。表紙には Notes on Practical Phonetics. P. A. Smith, B.S. Hiroshima
Normal Collegeと記されている。「イントロダクション」（Notes には「イ
ントロダクション」という見出しはない）には；
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These notes are intended for class-room use, and hence many of the things spoken
of may be more or less obscure to those who have not heard the lectures which
they are intended to accompany. They may, however, prove of some value even to
those to whom some parts may be more or less obscure, and it is for that reason
as well as for the convenience of my own students that they have been put into




















Note. ―There are some students whose pronunciation of the consonant compo-
30 専修人文論集１０２号
nent of“ス”is too much like that of“シ”, due to the fact that the end of the
tongue is too low. The only remedy for this is in correcting the tongue position.
これに続くのが Arrangement of the Consonant and Vowel Soundsとい
う短い章である。この章では CHAPTER I～IIで扱われた個々の子音，母
音がどのような音声環境で現れるのかを整理してある。
CHAPTER IVは Length of Vowels Soundsを取り上げ，短・長母音の音
声特質が取り上げられている。
次の Comparison of Japanese and English Soundsは，文字通り，日英








CHAPTER I Articulation of Consonants.
CHAPTER II Articulation of Vowels.
CHAPTER III Arrangement of the Consonant and Vowel Sounds.
CHAPTER IV Length of Vowels Sounds.
CHAPTER V Comparison of Japanese and English Sounds.
CHAPTER VI Combinations of Consonant Sounds.
CHAPTER VII Combinations of Consonant and Vowel Sounds.
CHAPTER VII Combinations of Vowel Sounds.
CHAPTER IX Syllabic Consonants.
CHAPTER X Vocalic（r）.６）
CHAPTER XI Accent and Syllabication.
CHAPTER XII The Relation of Sound to the Authorized Manner of
Spelling.
CHAPTER XIII Voiced and Unvoiced Consonant Sounds, Initial and
Final.
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較対象が可能になっている。
CHAPTER VIは，日本人が英語の子音結合（Smithの用語では consecu-
tive consonant sounds，現在の consonant clusters）に困難を抱いている現
状から，子音結合の組み合わせを大きく２つのグループに分け，その類型




（W）This sound, when it occurs before the lip rounded vowel sounds of（u:w）,
（uw）,（U）,（ou）or（o）or before the sound of（schwa）is far more difficult to ar-





での theの音の変化）。CHAPTER IXは，（m）（n）（l）の Syllabic Consonants
をめぐるものである。次の CHAPTER Xでは Vocalic（r）が扱われている。





The almost entire absence of all accent in the Japanese language makes the mas-




章の CHAPTER XIIIは，Voiced and Unvoiced Consonant Sounds, Initial
and Finalの音声現実（phonetic reality）に関するものである。
３．２ 特色



































A good method of teaching the student to pronounce the sound of final（n）cor-
rectly is to take such a word as ‘pen’（pen）, and if he pronounces it as（peン）, tell
him to pronounce the word ‘pet’（pet）a few times. Then tell him to pronounce
（pen）bringing his tongue to the same position for the sound of（n）that he did for
that of（t）. This will usually set him right and if followed up by persistent practice,




























Among the few things I remember were his classes of phonetics and composition.
In the phonetics hours we, one by one, picked out five or ten single words and dic-
tated them to the rest of our class-mates and the professor. Of course, our pronun-
ciation was far from being prefect（ママ―著者）and when the words were mispro-
nounced they were jotted down as they were pronounced, and later candidly criti-
cized by the professor. This helped us greatly in correcting pronunciation and in
phonetically transcribing English words correctly.
…I remember he used to make remarks with a sigh, “This is one of the old gray-
haired mistakes,” indicating that we made same（kind of）mistakes repeatedly. We
were greatly abashed and vowed in our heart that we would never repeat such fool-






















































東京高等師範学校教師 Ralph G. Watkin（１８７３～？）による
Sweetの Broad Romic方式の導入が本邦初とされる（片山
１９３５，p．２３）。次いで東京高師外国人教師の R. G. Watkin（１８７３
～没年不詳）がその方式を，Braduryの宿に同宿していた東








































スウィート，ヘンリー（原著）木原研三（編）（１９９８）『A Handbook of Phonetics 音声
学提要』三省堂．
杉森此馬（１９３２）．「英語教育批判会―中等學校英語教育の諸問題―」（＊座談会）『英語
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英米文學論叢』．第２巻第１号，１９０―２１１，廣島文理科大学英語英文學論叢編輯室．
杉森此馬（１９０８）「英語の学習に就いて」英学界編集局（編）『The Youth Companion LI-
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CHAPTER I Articulation of Consonants.
１．（w） ２．（ w） ３．（f） ４．（v） ５．（） ６．（） ７．（s） ８．（z）
９．（） １０．（） １１．（j） １２．（r） １３．（h） １４．（p） １５．（b）１６．（m）
１７．（t） １８．（d） １９．（n） ２０．（k） ２１．（g） ２２．（） ２３．（l）
CHAPTER II Articulation of Vowels.
１．（i） ２．（I） ３．（e） ４．（e） ５．（ε） ６．（æ） ７．（） ８．（a）
９．（	） １０．（	） １１．（o） １２．（U） １３．（uw）１４．（
） １５．（）
CHAPTER III Arrangement of the Consonant and Vowel Sounds.



























CHAPTER V Comparison of Japanese and English Sounds.
１．The sounds of “ワ”，（W），“パ”，（P），“バ”，（b），“マ”，“ン”，（m），“ス”，
（s），“ズ”，（z），“ト”，（t），“ド”，（d），“ナ”，“ン”，（n），“ヤ”，（j），“カ”，
（K），“ガ”，（g），“ガ”，“ン”，（），“ハ”，（h）
２．The sounds of “シ”，（），“ジ”，（	），“ラ”，（r），“リ”，（r）
３．The sounds of “フ”，（ w），（f），（v），（
），（）and（l）
CHAPTER VI Combinations of Consonant Sounds.
Group I（以降，省略）
